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Abstract: The radioactive pollutions in environment caused by the accident of atomic power plants in Fukushima, 
Japan, is still serious and rapid measures to the severe problem is required. It is well known that various biomass have 
adsorption ability for toxic metal ions from aqueous media. We have evaluated the adsorption ability of the bark of 
Cryptomeria japonica and Chamaecyparis obtusa, and their hybrid materials with hydrophilic polymers, for 
cesium, strontium, and other heavy metal ions. As the results, these materials are useful as adsorbents for a water 
and soil purification system. 
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 PVA（0.7 g）に吸着剤（0.3 g，スギ樹皮あるいは




れぞれ約 15 cm2，厚さ 0.5 mm）を得た． 
 また PVA（0.6 g）に PA（0.1 g），スギ樹皮（0.3 g），
精製水（1 mL）を加え，約 80 ℃で加熱撹拌し，溶解
させた後，硝子板上に流延した．冷却後，常温常圧
で乾燥することで，フィルム状の複合材料（スギ樹
皮-PVA-PA，約 15 cm2，厚さ 0.5 mm）を得た． 
 
2.3 樹皮及び複合材料の Cs+及び Sr2+イオン吸着能
評価 
 塩化セシウム水溶液あるいは塩化ストロンチウム










溶液（それぞれ 0.010 mmol/L）10 mL に複合材料（100 





2.4 樹皮の Co2+，Cu2+，Cd2+イオン吸着能評価 
 硫酸銅，塩化コバルト，あるいは塩化カドミウム





























a CsCl 1.0×10-5 M 水溶液 10 mL に対して吸着剤 40 mg 使用 




a SrCl2 1.0×10-5 M 水溶液 10 mLに対して吸着剤40 mg使用 








Table 1 スギ樹皮の金属イオン除去機能 a 














a CsCl 1.0×10-5 M 水溶液10 mLに対して複合材料100 mg使用 
Fig. 3 PVA複合材料のCs+イオン除去率時間変化a 
 
 
a SrCl2 1.0×10-5 M 水溶液 10 mLに対して複合材料100 mg使用
 






































金属イオン Co2+ Cu2+ Cd2+ 
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